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THE FIVE BIG FACTORS OF PERSONALITY AMONG DISPLACED SYRIANS AND
PALESTINIANS REFUGEES LIVING IN LEBANON
Abstract
Syrian refugees in Lebanon are a major challenge at the social, economic and psychological levels, in
addition to the issue of the Palestinian refugees in Lebanon in the wake of the Naksaa of 1948. The
main hypothesis of this study is that the difficult circumstances experienced by the displaced may affect
their personality traits. The sample consisted of 430 individuals, (n=204) Syrian refugees and (n=226)
Palestinian refugees of both sexes. All the members of the sample responded to the Arabic Inventory of
the Five Big Personality Factors. The inventory enjoys good to high alpha coefficients in both samples,
and was administered by 15 social specialists during February and March 2022. The findings revealed
statistically significant differences in neuroticism in both the Syrian and the Palestinian samples. Women’s
mean scores were higher, while there were no statistically significant differences between the sexes on
any of the other personality factors. Upon comparing the Syrian and the Palestinian samples on the
personality factors, one statistically significant difference appeared in the neuroticism factor, where the
Syrian mean scores were higher than those of the Palestinians, including the sexes. Calculating the
correlation coefficients among the five factors, it was shown that the correlations in the Palestinian
sample of both sexes were twice that of the Syrian sample of both sexes (10 to 5 statistically significant
correlations). By conducting a factorial analysis of the correlations between the personality factors, two
factors were extracted from the Syrian sample, labelled “Balanced Personality” and “Neuroticism vs.
Extraversion”. In the sample of Palestine, one bipolar factor was extracted labeled “Stable personality vs
Extraversion” Upon comparison with an Egyptian sample that lives in a stable environment, the factors of
extraversion, conscientiousness in both the Syrian and the Palestinian samples were found to increase,
which enables them to adapt to the current circumstances.
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 .١مقدمــة

برزت ،خالل الس نوات األخيرة ،قض يّة النازحين الس وريين بوص فھا تح ّديًا خطيرًا على المس تويات :االجتماعية،
واالقتص ادية ،والنفس ية ،وغيرھا ،والس يما أنھم باتوا اليوم يش ّكلون أكبر مجموعة نازحة في العالم .ونتج من ذلك مش كالت
متع ّددة أص ابت النازحين من جھة ،والدول التي اس تض افتھم من جھة أخرى ،ناھيك من المنظّمات ال ّدوليّة المعنيّة بالتّعامل مع
قضاياھم.
فمنذ بداية الحرب األھلية في س ورياُ ،ش رّد ماليين الس وريين ،داخليا ً وخارجياً ،ووفقا ً للمفوض ية العليا لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،ازداد عددھم في لبنان بشكل كبير منذ بداية العام  .٢٠١٣وقد وصل عدد المسجلين منھم لدى المفوضية العليا
لألمم المتحدة لشؤون الالّجئين ) (UNHCRإلى نحو  ١،٢مليون الجئ في العام  ،٢٠١٥عل ًما أنه لم يتم تسجيل بعض الوافدين
الجدد )أي نحو  ،(٢٠٠،٠٠٠وتش ير التقديرات إلى أن  ٢٠٠،٠٠٠س وري كانوا يقيـ مون في لبنان في مطلع العام .٢٠١١
ويرتبط ھذا التس لس ل في الجدول الزمني باش تداد المعارك في س وريا ).(https://books.openedition.org/ifpo/11619
فالالّجئون يأتون أ سا سً ا من المناطق الو سطى من سوريا ،وبخا صة المت ضررة منھا ب سبب القتال ،من درعا إلى حلب ،مرو ًرا
بضواحي دمشق ،والقلمون ،وحمص ،وإدلب )المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.(٢٠١٩ ،
ومن ناحية أخرى ،كان قد انتقل بعض النازحين الفلس طينيين إلى لبنان بعد نكبة عام  ،١٩٤٨وھم يش كلون اليوم ما
نس بته  % ١٠من المجموع العام للنازحين الفلس طينيين ،وما نس بته  % ١٠٫٥من مجموع س كان لبنان ،وعددھم ) (٤٠٠ألف
نازح .ويوجد في األراض ي اللبنانية حاليا ً  ١٢مخيما ً فلس طينيا ً ھي :المية مية ،والبص ،وبرج الش مالي ،والرش يدية ،وش اتيال،
ومار الياس ،وبرج البراجنة ،وعين الحلوة ،ونھر البارد ،والبداوي ،ويفل ،وض بية )وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش غيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا".(٢٠١٧ ،
وتوفر خطة لبنان المتعددة الش راكة لالس تجابة لألزمات ) (٢٠٢٠-٢٠١٧إطاراً الس تجابة تنموية متكاملة ،حيث يتم
التص دي على أس اس ھا الحتياجات النازحين قدر اإلمكان – اس تناداً إلى القوانين والس ياس ات الوطنية-من طريق تعزيز قدرة
المؤس س ات الوطنية ،ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم الخدمات ،ومن ثم؛ التخفيف من تأثير وجود النازحين ،عن
طريق دعم المجتمعات المض يفة ،مع مالحظة أن اللبنانيين من الفئات األش د ض عفا ً .وأش ارت منظمة أطباء بال حدود )(٢٠١٣
إلى أن الشروط الحياتية للنازحين السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان ،داخل المخيمات وخارجھا سيئة ،كما أنھم يعيشون
في ظروف اقتص ادية ،واجتماعية ،وص حية ،وتعليمية ص عبة ،إض افة إلى ّ
أن أكثر من  %٥٠من النازحين ،س واء أكانوا
مسجلين رسميا أم ال ،يعيشون في أماكن غير مالئمة ،مثل المالجئ الجماعية ،أو المزارع ،أو بنايات غير مكتملة اإلكساء ،أو
مدارس قديمة ،ومعظم ھذه األماكن ال تحمي سكانھا النازحين من العوامل الطبيعية )شمسين ،٢٠٢١،ص ص .(٣-٢
والھدف العام لھذه الدراس ة ،ھو اس تكش اف التأثير المحتمل ،لھذه الظروف الص عبة التي يعيش فيھا النازحون ،في
سمات شخصياتھم .وتعرض الفقرات اآلتية ألھم عوامل الشخصية تبعًا ألحدث النظريات في ھذا المجال.

 .٢العوامل الخمسة للشخصية
علم نفس الش خص ية فرع مھم من فروع علم النفس ،تجتمع ف يه أھم ن تائج البحوث النفس ية في مختلف الفروع،
والش خص ية الفردية – في كل الثقافات -ذات تأثير كبير في الس لوك اإلنس اني ،وقامت بدور مھم في التطور البش ري ،وقد
أوض حت البحوث الحديثة أھمية الش خص ية في جوانب مھمة للجنس البش ري ) .(Fisher & Robie, 2019ويش ير مص طلح
الش خص ية  Personalityإلى ثالثة جوانب – على األقل -ھي :أنماط الوجدان أو الش عور ،والس لوك ،والجوانب المعرفية
 ،Cognitiveالتي تميز الفرد عن غيره من األفراد ،وھذه األنماط بيولوجية واجتماعية معً ا .وقد عرف عبد الخالق )،٢٠١٦
ص  (٥٣الش خص ية بأنھا "نمط س لوكي مركب ،ثابت ودائم إلى حد كبير ،يش تمل على تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف
والسمات العقلية والوجدانية والفيزيولوجية ،التي تحدد سلوك الفرد وفكره".
وقدم علماء النفس نظريات عدة في إطار علم نفس الش خص ية ،كنظريات التعلم ،والتحليل النفس ي ،والنظريات
الفينومينولوجية ،والمكونات المعرفية الذاتية ،والمعرفية االجتماعية ،باإلض افة إلى نظريات الس مات  ،Traitsوس مات
الشخصية لھا ثبات نسبي عبر الزمن والمواقف ،ومن نظريات السمات التي سادت في مجال علم النفس الشخصية ،حتى نھاية
القرن الماض ي :نظرية أيزنك في األبعاد الثالثة للش خص ية ،ونظرية "كاتل" :الس تة عش ر عامالً ،ونظرية "جيلفورد" ،التي
تفسر الشخصية على أساس عشرة سمات أساسية.
وأھم نظريات الشخصية التي تعتمد على السمات في القرن الواحد والعشرين ،نظرية العوامل الخمسة الكبرى لسمات
الش خص ية  ،Big-Five personality traitsوتعد ھذه النظرية أو النموذج اآلن ،أكثر النماذج اس تخداما ً وقبوالً في مجال
الشخصية ،التي تتمتع بتأييد كبير من الباحثين ،ويمكن للعوامل الخمسة أن تستوعب المدى الكامل لتصنيف الفروق الفردية في
الش خص ية ،إذ اكتس ب ھذا النموذج مكانة النموذج المرجعي ،الذي يس توعب جانبا ً كبيراً من موض وع علم نفس الش خص ية
).(Goldberg, 1999; John & Srivastara, 1999
ودلت دراسة مستفيضة ،قام بھا "ماك كري" مع  ٧٨عض ًوا في "مشروع عوامل الشخصية عبر الثقافات" ،على إعادة
اس تخراج العوامل الخمس ة بين عينات من طالب الجامعة في خمس ين دولة ،وھو ما يش ير إلى عمومية س مات الش خص ية عبر
الثقافات ) .(Mc Crae et al., 2005وفيما يلي وصف موجز لھذه العوامل الخمسة للشخصية.

 ٢٫١االنبساط )Extraversion (E
الش خص المنبس ط بدرجة مرتفعة ،ش خص محب للعالقات االجتماعية ،ويفض ل التجمعات الكبيرة ،وله مزاج
مرح ،ويتسم بالنشاط وحب اإلثارة ،والتفاؤل ،والسعادة ،والسيطرة ،والتلقائية ،واالنطالق ،والحيوية ،والحماسة ،وحب
الدعابة ،والمزاح المرح ،والوجدان اإليجابي .وفي المقا بل يتص ف الش خص المنطوي بالتحفظ ،والخجل ،والبطء،
وتفضيل الوحدة ،والھدوء ،واالنسحاب ،والسلبية ،وعدم الرغبة في االجتماع باآلخرين.

 ٢٫٢العصابية )Neuroticism (N
يتس م الش خص الذي يحص ل على درجة عص ابية مرتفعة ،بمروره بخبرات نفس ية س لبية ،كالحزن ،والخوف،
والقلق ،والذنب ،والغض ب ،مع قابلية مرتفعة لتكوين األفكار غير العقالنية ،وص عوبة التحكم في االندفاعات ،والش عور
بعدم األمان ،وكثرة الشكاوى من سوء الصحة .وأما األشخاص الذين يحصلون على درجة منخفضة في عامل العصابية،
فيتصفون باالستقرار االنفعالي ،والثبات الوجداني ،والھدوء ،والمزاج المعتدل ،مع القدرة على مواجھة ضغوط الحياة.

 ٢٫٣التفتح )Openness (O
من أھم العنا صر التي ي شتمل عليھا عامل التفتح للخبرة )أو التفتح لإليجاز( :الخيال الن شط ،والح سا سية للجمال،
وتفض يل التنوع ،وحب االس تطالع العقلي ،واس تقالل األحكام ،وتبني األفكار الجديدة ،والقيم غير التقليدية .وأما
األش خاص الذين يحص لون على درجة منخفض ة في التفتح ،فيتس مون بالس لوك التقليدي ،والنظرة المحافظة ،وتفض يل
المألوف على الجديد ،ومجال الميول لديھم يتصف بالضيق.

 ٢٫٤القبول )Agreeableness (A
يتص ف الش خص ذو الدرجة المرتفعة في القبول بعدد من الس مات ،منھا الميل نحو العالقات بين األش خاص،
واإليثار ،والتعاطف ،والتطلع إلى مس اعدة اآلخرين ،والتعاون معھم ،ويش مل ھذا العامل الجوانب التعبيرية في الحب،
وال صداقة ،والتعاون ،والتكيف ،وال صبر ،والود ،والكيا سة ،واألمانة ،والخلق القويم .أما أ صحاب الدرجة المنخف ضة في
القبول ،فھم متمركزون حول ذواتھم ،مع الش ك في نوايا اآلخرين ،إنھم :خص يمون ،وعدائيون ،ومحاربون ،وخش نون،
ومخادعون ،وماكرون ،وغير مھذبين ،ويؤذون اآلخرين.

 ٢٫٥اإلتقان )Conscientiousness (C
يتسم أصحاب الدرجة المرتفعة من اإلتقان ،بضبط النفس ،والتنظيم الجيد ،والتخطيط ،واإلرادة القوية ،واإلنجاز
الراقي ،والكفاءة ،والمس ئولية في التعامل مع اآلخرين ،والتفاني ،والمثابرة ،والتمس ك بقواعد الس لوك المرعبة .وأما
أص حاب الدرجة المنخفض ة في اإلتقان ،فيميلون إلى عدم التنظيم ،وعدم الفاعلية ،واتباع المص ادفة ،والتھاون ،ونقص
التخطيط ،والبطء ،والكسل ،ووھن العزيمة )انظر.(Costa & McCrae, 1992; McAdams, 2009 :

 .٣الدراسات السابقة
لم يتوص ل الباحثون إلى بحوث س ابقة على الفلس طينيين الالجئين في موض وع ھذه الدراس ة ،ولكن أجريت دراس ات
محددة عن الصحة النفسية لالجئين السوريين نعرض منھا فيما يلي :أجرى "ألباك" وزمالؤه ) (Alpak et al., 2015دراسة
بعنوان :اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى الالجئين السوريين في تركيا ،ھدفت إلى تقدير مدى انتشار ھذا االضطراب،
واستكشاف عالقته بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية المختلفة لدى الالجئين السوريين .وضمت عينة الدراسة  ٣٥٢مشاركا ً
اختيروا بشكل عشوائي ،وقام بتقييم حالتھم طبيب نفسي ،وأظھرت النتائج أن اضطراب الضغوط التالية للصدمة ينتشر بنسبة
 %٣٣٫٥بين أفراد ھذه العينة .ويرتفع احتمال اإلصابة باالضطراب إلى  %٧١بين اإلناث اللواتي تعرضن لحدثين مؤلمين أو
أكثر ،ولديھن تاريخ شخصي أو عائلي في االضطراب النفسي.
ودرس "كازور" وزمالؤه ) (Kazour et al., 2017اض طراب الض غوط التالية للص دمة لدى عينة من الالجئين
الس وريين في لبنان ،وھدفت ھذه الدراس ة إلى تحديد مدى انتش ار اض طراب الض غوط التالية للص دمة ) ،(PTSDوتحديد
مؤشراته المحتملة لدى عينة من الالجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات في لبنان ،وأجرى الباحثون مسحًا منزليًا على
عينة تألفت من  ٤٥٢الجئاً ،تراوحت أعمارھم بين  ١٨و  ٦٥عا ًما ،في س تة مخيمات في منطقة البقاع األوس ط ،باس تخدام
المقابلة الدولية المص غرة للطب النفس ي العص بي ) (M.I.N.I.بوص فھا أداة تش خيص ية ،وأش ارت النتائج إلى أن معدل انتش ار
ا ضطراب ال ضغوط التالية لل صدمة الذي قد يدوم مدى الحياة بلغ  ، ٪٣٥٫٤واالنت شار المؤقت  .٪٢٧٫٢ولم يتم تحديد أي منبئ
باض طراب الض غوط التالية للص دمة من بين قائمة المتغيرات الديموغرافية ،باس تثناء مس قط رأس الالجئ ،حيث تبين أن
الالجئين القادمين من حلب ،يعانون من االضطراب بشكل أكثر من أولئك القادمين من حمص.
وكانت دراسة "كيرا" وآخرون ) (Kira et al., 2017بعنوان :ھوية مھ ﱠددَة :حالة الصحة النفسية للسوريين الالجئين
في مصر ومسبباتھا .وھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى حالة الصحة النفسية لالجئين السوريين في مصر ،وشملت العينة ١٩٦
الجئًا سوريًا مقي ًما في القاھرة )متوسط العمر =  ،٣٥٫٩٩بانحراف معياري =  ،(١١٫٠٥واستخدمت الدراسة إطار الصدمات
التراكمي على الھوية ،لدراس ة اآلثار التراكمية للص دمات على ھويات الالجئين الس وريين ،وبلغ معدل اض طراب الض غوط
التالية للصدمة  ،٪٣٣٫٥ومعدل االكتئاب حوالي  ،٪٣٠وكان مستوى المرضية المشتركة مرتفعا ً مع ارتفاع نسبة مخططات أو
محاوالت االنتحار ) ،(٪١٣٫٧وأش ارت التحليالت إلى أن مخاوف اإلبادة الوجودية ،التي خففھا بروز الھوية ،توس طت آثار
الصدمات التراكمية في الصحة النفسية.
وكانت درا سة "ھايالند وزمالؤه ) (Hyland et al., 2008بعنوان :ھل يمكن التمييز بين ا ضطراب ال ضغوط التالية
للصدمة  PTSDواضطراب ما بعد الصدمة المركب  Complex PTSDضمن عينة من الالجئين السوريين الساعين للعالج
في لبنان؟ وبلغ عدد العينة  ١١٠من الالجئين المقيمين في لبنان ،واس تخدم في الدراس ة اس تبيان الص دمات الدولي ،المص مم
خصيصً ا للكشف عن محتوى أعراض اضطراب الضغوط التالية للصدمة  ،PTSDواضطراب الضغوط المركب ،CPTSD
وفقًا للدليل التش خيص ي الدولي لألمراض  ،ICD-11وأش ارت النتائج إلى أنه باإلجمال ،اس توفى  ٪٦٢٫٦من العينة معايير
التشخيص لالضطرابين ،بنسبة  %٣٦٫١لالضطراب المركب  CPTSDونسبة  ٪٢٥٫٢الضطراب الضغوط التالية للصدمة
 ،PTSDولم تالحظ أي فروق بين الجنسين.
وكانت دراس ة فرحان ) (٢٠١٨بعنوان :اض طراب الض غوط التالية للص دمة لدى أطفال الالجئين الس وريين في لبنان،
وھدفت ھذه الدراس ة إلى تقدير اض طراب الض غوط التالية للص دمة لدى أطفال الالجئين الس وريين ،والتعرف إلى الفروق بين
الجنس ين وفقا ً للمرحلة العمرية ) (٩-٦و ) .(١٢-١٠وقد ش ملت عينة الدراس ة  ٥٣٧طفالً ٢٦٥ :ذكور و ٢٧٢إناث ،موزعين

على مناطق مختلفة من لبنان .واستخدم في الدراسة اختبار "ديفيدسون" الضطراب الضغوط التالية للصدمة ،وأسفرت الدراسة
عن وجود فروق بين الذكور واإلناث "متوسط اإلناث أعلى" ،والفئات العمرية "متوسط الفئة األصغر عمرًا أعلى".
وكان عنوان دراسة يحياوي وزمالئھا ) :(٢٠١٨الم شكالت االنفعالية والسلوكية لدى األطفـ ال الالجئين السوريين:
درا سة ميدانية لـ  ٨٠طفل سوري الجئ في الجزائر ،وھدفت ھذه الدرا سة التعرف إلى الم شكالت االنفعالية وال سلوكية لدى
األطفال الالجئين ال سوريين ،ومعرفة الفروق في درجات الم شكالت االنفعالية وال سلوكية تبعا ً لمتغير الجنس ،ف ضالً عن تحديد
مدى انتش ار اض طراب الض غوط التالية للص دمة .وطبق في الدراس ة اس تبيان التقرير الذاتي للمش كالت االنفعالية والس لوكية
لـ "توماس آشنباخ" ،وشملت عينة الدراسة  ٨٠طفالً تراوحت أعمارھم بين  ١٠و  ١٢سنة ) ٤٠ذكور و ٤٠إناث( .ومن أبرز
النتائج التي أظھرتھا ھذه الدراسة ،أن اضطراب الضغوط التالية للصدمة ھو الذي يتصدر قائمة المشكالت االنفعالية والسلوكية
المنتشرة ،حيث عانى % ٦٠من المجموع الكلي لألطفال من ھذا االضطراب ،وتاله مباشرة مشكالت االنتباه بنسبة  ،٥٩ %ثم
مش كالت العناد بنس بة ،٥٥ %والوس واس القھري بنس بة  ،%٥٢يأتي بعد ذلك مباش رة مش كالت نقص االنتباه وفرط النش اط
بنس بة  ،%٥١ثم تلتھا باقي المش كالت مثل :الس لوك العدواني ،والتفكير الجانح ،واالكتئاب ،واالنس حاب ،والقلق ،والمش كالت
االجتماعية والعاطفية والجسدية بنسب منخفضة.
أما دراس ة "ھندركس" وزمالؤه ) ،(Hendricks et al., 2019فكانت بعنوان :عبء االض طرابات النفس ية
والح صول على خدمات ال صحة النف سية والدعم النف سي واالجتماعي في سوريا وبين ال سوريين الالجئين في البلدان المجاورة:
مراجعة منھجية .وھدفت ھذه الدراس ة إلى تحديد األعباء النفس ية على الس وريين في مناطق األزمات في داخل س وريا ،ولدى
الالجئين الس وريين في البلدان المجاورة )لبنان ،وتركيا ،والعراق ،واألردن( ،كما ھدفت الدراس ة التعرف إلى فعالية الوص ول
إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لدى ھؤالء األشخاص ،وقد أجريت مراجعة منھجية الثنتي عشر قاعدة
بيانات للدرا سات الكمية والنوعية .كما أُجري تحليل و صفي وتقييم محتوى ،وخل صت ھذه الدرا سة إلى النتائج اآلتية :تراوحت
مس تويات اض طراب الض غوط التالية للص دمة من  %١٦إلى  ، ٪٨٤واالكتئاب من  %١١إلى  ، ٪٤٩واض طراب القلق من
 %٤٩إلى  .٪٥٥وأظھرت الدراس ة أن عوامل الخطر المس ھمة في ظھور االض طرابات ،ھي :التعرض للص دمات ،ووجود
تاريخ شخصي أو عائلي من االضطرابات النفسية ،كما شكلت العوائق المالية واالجتماعية والثقافية عقبات رئيسة ،تحول دون
الوصول إلى رعاية الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،مع ذكر نتائج إيجابية للعالج حين التمكن منه.
وأجريت دراس ة "رينار" وزمالؤه ) (Renner et al., 2020بعنوان :الالجئون الس وريون في ألمانيا :وجھات نظر
حول الصحة النفسية واستراتيجيات المواجھة .وھدفت ھذه الدراسة النوعية إلى البحث في وجھات النظر المختلفة حول الصحة
النفسية ،واستراتيجيات التأقلم ،لالجئين السوريين في ألمانيا .وطبق التصميم النوعي مضافا إليه المناقشات شبه المنظمة ضمن
ثالث مجموعات ض ﱠمت  ٢٠مشاركاً ،وحللت المناقشات باستخدام تحليل المحتوى ،وأسفرت النتائج عن ظھور مؤشرات اليأس
والخوف والقلق ،بوص فھا عواقب وجدانية للحرب والفرار وإعادة التوطين ،إلى جانب اآلثار المعرفية والجس دية واالجتماعية
والس لوكية ،كما تم تحديد أعراض اض طراب الض غوط التالية للص دمة ،ولكن ليس بش كل ص ريح كما في االكتئاب والفص ام.
وأش ارت النتائج إلى أن التأقلم والوص ول إلى رعاية الص حة النفس ية ،أمر ممكن عبر التوعية النفس ية وتعزيز ش بكة دعم
اجتماعية.
وأجريت درا سة "بيكونجا ،وثوجر سون" ) (Beconga & Thogersen, 2020بعنوان :ا ضطراب ال ضغوط التالية
للص دمة واالكتئاب والقلق لدى الالجئين الس وريين الراش دين :ماذا نعرف؟ وھدفت الدراس ة إلى مراجعة منھجية للمقاالت
المتعلقة بانتش ار الض غوط التالية للص دمة واالكتئاب والقلق لدى الالجئين الس وريين الراش دين في قواعد بيانات PsychInfo
و PubMedو .PILOTSوش ملت ھذه الدراس ة نتائج  ١٥دراس ة س ابقة أجريت في  ١٠بلدان مختلفة ،وقد بلغ مجموع عينات
ھذه الدراس ات  ٨١٧٦الجئًا س وريا راش دًا .وأش ارت النتائج إلى معدالت انتش ار تبلغ  ٪٤٣٫٠للض غوط التالية للص دمة،
و ٪٤٠٫٩لالكتئاب ،و ٪٢٦٫٦للقلق المرضي .وخلصت الدراسة إلى أن الالجئين السوريين أكثر عرضة لإلصابة باضطراب
الض غوط التالية للص دمة واالض طرابات األخرى ،بأكثر من  ١٠أض عاف بالنس بة لعامة الس كان ،وھو ما يش ير إلى ض رورة
زيادة التركيز على دعم الصحة النفسية لالجئين.
ونشرت دراسة محمد ) (٢٠٢٠بعنوان :فعالية برنامج عالجي انتقائي للحد من اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى
أطفال الالجئين الس وريين في مص ر وألمانيا :دراس ة تجريبية ،وس لطت ھذه الدراس ة الض وء على التحديات الرئيس ة التي
يواجھھا الالجئون الس وريون وأطفالھم في مص ر وألمانيا ،كما ھدفت إلى إعداد برنامج عالجي انتقائي ،للتخفيف من أعراض
اض طراب الض غوط التالية للص دمة ،لدى األطفال الس وريين الالجئين في ثقافتين مختلفتيين) :مص ر ٤ :ذكور و ٤إناث(
و)فوربتال /ألمانيا ٤ :ذكور و ٤إناث( .وطبق البرنامج العالجي المؤلف من  ٤١جلس ة على العينات التجريبية ،وتش ير النتائج
إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال الالجئين السوريين في العينتين في التطبيقين القبلي
والبعدى ،في مقياس اض طراب الض غوط التالية للص دمة ،إذ كان المتوس ط األعلى للتطبيق البعدى ،ولم توجد فروق ذات دالة
إحص ائية بين متوس طات رتب درجات أطفال الالجئين الس وريين في كلتا العينتين في التطبيقين البعدي والتتبعى في مقياس ي
اضطراب الضغوط التالية للصدمة.
وأما دراس ة المومني ،وعودات ) (٢٠٢٠فكانت بعنوان :مس توى الص حة النفس ية لدى الالجئين الس وريين في األردن،
وھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الصحة النفسية لدى الالجئين السوريين في األردن ،في ضوء المتغيرات اآلتية:
الجنس ،والعمر ،وعدد س نوات اإلقامة في األردن ،ومكان الس كن ،والمس توى التعليمي ،والحالة االجتماعية ،ولتحقيق أھداف
الدراس ة ،اس تخدم مقياس الص حة النفس ية ) (Mental Health Inventory١٨بعد ترجمته ،واتبع المنھج الوص في ،وتكونت
عينة الدراس ة من  ١٠٩٥الجئا ً والجئة .وأظھرت النتائج أن مس توى الص حة النفس ية العام لالجئين الس وريين في األردن كان
متوس طا ،بحيث كان مجال القلق في المرتبة األولى ،تاله االكتئاب في المرتبة الثانية ،ومجال التحكم في الس لوك في المرتبة
الثالثة ،ومجال التأثير اإليجابي في المرتبة الرابعة .وأش ارت نتائج الدراس ة إلى وجود فروق ذات داللة إحص ائية في بعض
األبعاد النفسية ،تعزى إلى متغيرات الجنس ،وعدد سنوات اإلقامة في األردن ،ومكان السكن ،والعمر ،والحالة االجتماعية ،في
حين لم تظھر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس الصحة النفسية ،تعزى إلى المستوى التعليمي.

وكان عنوان درس ة النويران ) :(٢٠٢٠مس توى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة الثانوية :الالجئون الس وريون في
محافظة الزرقاء ،وھدفت ھذه الدراس ة إلى الكش ف عن مس توى جودة الحياة لديھم ،ولتحقيق أھداف ھذه الدراس ة ،اس تخدم
مقياس جودة الحياة الم صمم من قبل منظمة ال صحة العالمية .وتكونت عينة الدرا سة من  ٣١٥طالبا وطالبة ) ١٥٥ذكرًا و١٦٠
أنثى( .وأظھرت النتائج أن مس توى جودة الحياة لدى أفراد الدراس ة منخفض ،وأنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في
مس توى جودة الحياة ،باس تثناء بُعد جودة الحياة االجتماعية ،إذ كان متوس ط اإلناث أعلى ،كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق
في مستوى جودة الحياة ،تُعزى إلى مكان اإلقامة داخل المخيم أو خارجه.
ودراس ة "ش ارب" وآخرون ) (Sharp et al., 2021بعنوان :معدل انتش ار االكتئاب في ص فوف النس اء األردنيات
والالجئات الس وريات المص ابات بأمراض مزمنة وعوامل الخطر المرتبطة به :دراس ة تجريبية .وھدفت ھذه الدراس ة التعرف
إلى مدى انتش ار االكتئاب وعوامل الخطر المرتبطة به ،لدى النس اء األردنيات والالجئات الس وريات المص ابات بأمراض
مزمنة ،وقد ش اركت في الدراس ة  ٢٧٢امرأة أردنية والجئة س ورية مص ابة بمرض مزمن ،وتمت مقابلتھن في أربع عيادات
طبية ،الس تقص اء محددات االكتئاب ،وذلك في الفترة الممتدة من حزيران إلى آب  ،٢٠١٧ودرس ت الخص ائص الس كانية
والصحية ،ومستوى االكتئاب ،والعوامل المنبئة به ،وأظھرت النتائج أن  %٥٥٫٩من المشاركات يعانين من نسبة متوسطة إلى
مرتفعة من االكتئاب ،بمعدل انتش ار  %٤١٫١بين األردنيات و %٧٠٫٦بين الس وريات .وكان احتمال وجود مس تويات من
االكتئاب بين الالجئات الس وريات الالتي يعانين من أمراض مزمنة أكبر بـ  ٢٫٧٣مرة من نظرائھن األردنيات .وقد ش عرت
بعض النساء باالكتئاب الشديد لدرجة عدم تمكنھن من تناول األدوية في الحاالت المزمنة ،في حين شعرت أخريات أن االكتئاب
يس ھم في اإلص ابة باألمراض المزمنة .كما تبين أن النس اء الس وريات يعانين من قلة الدعم االجتماعي ،بالمقارنة مع النس اء
األردنيات ،كما أكدت جميع المش اركات المص اعب الخاص ة بالمرأة بما في ذلك متطلبات األمومة ،والواجبات المنزلية،
والخالفات الزوجية ،وھو ما يؤثر في صحتھن النفسية.
أما دراس ة "يونس" وآخرون ) (Yonis et al., 2021بعنوان :األعراض الس لوكية الوجدانية بين تالميذ المدارس:
مقارنة بين األردنيين والالجئين الس وريين ،فقد اتبعت المنھج الوص في المقطعي ،وش ملت عينة الدراس ة  ١٨٧٧تلميذا أردنيا ً
و ١٧٦٨تلميذاً س وريا تراوحت أعمارھم بين  ١٢و ١٧عاماً ،ملتحقون بالمدارس نفس ھا في أربع مدن ،تض م أعلى كثافة
لالجئين ال سوريين في األردن .وا ستخدم ا ستبيان لجمع المعلومات عن الخ صائص االجتماعية وال سكانية ،كما ا ستخدم ا ستبيان
مواطن القوة والص عوبات لقياس األعراض الس لوكية والوجدانية .وتبين أن المس توى التعليمي آلباء األطفال الس وريين أقل
بكثير ،ودخولھم أقل ،وعدد أفراد أسرھم أكبر ،مقارنة باآلباء األردنيين .وكانت الصعوبات اإلجمالية ،والصعوبات مع األقران
مرتفعة بشكل غير طبيعي في أكثر من نصف األطفال .ومقارنة باألردنيين ،واجه التالميذ السوريون قدرا أكبر من الصعوبات
اإلجمالية ) %٥٨٫٢مقابل  ،(%٥٢٫٥ومش كالت عالقات األقران ) %٥٥٫٥مقابل  ،(%٥٣٫٦ومش كالت الس لوك )%٤٧٫٦
مقابل  ،(%٤٤٫٨والمش كالت الوجدانية ) %٣٢مقابل  ،(%٣٠٫٨ولكن كانت مش كالت فرط النش اط وعدم االنتباه )%٣٥٫٥
مقابل  ،(%٣٦٫٩ومش كالت الس لوك االجتماعي ) %٤٢٫٥مقابل  (%٤٣لديھم أقل ،وتبين من تحليل االنحدار اللوجس تي
الثنائي ،أن التالميذ الالجئين السوريين أكثر عرضة للصعوبات العامة واألعراض الوجدانية مقارنة بالتالميذ األردنيين.

 .٤مشكلة الدراسة
يرى كثير من علماء النفس ،أن الش خص ية تنظيم ثابت ودائم ،في حين يرى آخرون أن ھذا الثبات والدوام أمر نس بي،
وأن ال شخ صية تتأثر بمواقف الحياة وأحداثھا ،وا ستمر الجدل حول ما سمي "ال سمات والمواقف والتفاعل بينھما" قرابة عقدين
من الزمان :من ال سبعينيات وحتى الت سعينيات من القرن الما ضي ،وقد افترض أ صحاب نظريات ال سمات ،أن ال سمات جوانب
ثابتة في الش خص ية ،وتؤثر في الس لوك عبر مدى واس ع من المواقف .وفي الجانب المقابل ،ظھر منحى لدراس ة الش خص ية
اإلنس انية ،س مي "الموقفية"  Situationismورأى أص حابه وعلى رأس ھم "ميش يل" ،أن الس لوك معتمد على الموقف وليس
السمات ،ويقصد بالموقف مختلف العوامل االجتماعية والبيئية الخارجية ،التي يوجد فيھا الفرد في أثناء قيامه بسلوك ما.
وفي ھذا المجال ،ظھرت فكرة مھمة ھي "التفاعلية"  ،Interactionismمفادھا أن س مات الش خص ية والمواقف
يتفاعالن معًا للتأثير في السلوك ،وكشفت دراسات كثيرة عن أن ثبات الشخصية واتساقھا ،يغلب على تغيرھا ،وأن السلوك فيه
قدر كبير من االتساق والعمومية والثبات ،كما كشف كثير من البحوث الطولية عن استقرار السمات وثباتھا عبر الزمن .ويسود
الموقف الراھن مبدأ "التفاعلية" ،وتعني أن سمات الشخصية والمواقف تتفاعالن معًا لينتج السلوك عنھما ،وأن السلوك الفعلي
دالة )أي معتمد على( السمات والمواقف )عبد الخالق ،٢٠١٦ ،الفصل الثالث(.
واعتمادًا على الرأي األخير ،وتطبيقًا على موضوع ھذه الدراسة ،من الممكن افتراض أن الظروف الصعبة التي يعيش
فيھا النازحون من س وريا ومن فلس طين ،يمكن أن تؤثر في س مات ش خص ياتھم ،بحيث تزيد من الس مات الس لبية كالعص ابية،
وتنقص من الس مات اإليجابية كاالنبس اط واإلتقان .وتتلخص مش كلة ھذه الدراس ة التي أجريت على عينتين من النازحين ،في
اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -١ما داللة الفروق بين الجنسين في عوامل الشخصية الخمسة؟
 -٢ما داللة الفروق بين السوريين والفلسطينيين في عوامل الشخصية؟
 -٣ما طبيعة االرتباطات بين عوامل الشخصية لدى العينتين؟
 -٤ما البنية العاملية المستخرجة من معامالت االرتباط بين عوامل الشخصية في العينتين؟
 -٥ما الفروق بين متوسطات عوامل الشخصية لدى النازحين ،وعينة مصرية مناظرة في العمر ،وتعيش في مجتمع مستقر؟

 .٥المنھج واإلجراءات
 ٥٫١المشاركون
اش تملت عينة الدراس ة على ) (٤٣٠فر ًدا من الالجئين الفلس طينيين والنازحين الس وريين المقيمين في المخيمات
بلبنان .وتكونت العينة الفلس طينية من) (٢٢٦فرداً بواقع ) (١١٣ذكراً ،و) (١١٣أنثي ،وقد س حبت العينة الفلس طينية من
مخيمي برج البراجنة ومخيم صبرا وشتيال.
ً
ً
أما بالنس بة لعينة النازحين الس وريين ،فقد تكونت من ) (٢٠٤فردًا بواقع ) (١٠٣ذكرا ،و) (١٠١أنثي ،وكان
متوس ط أعمار العينة الس ورية الكلية  ،٣٦٫٤وانحراف معياري  .٧٫٢وس حبت العينة الس ورية من مناطق حارة حريك،
والغبيري ،وبئر حس ن ،ومخيم الداعوق ،وجميع أفراد عينة الدراس ة ،من الحاص لين على مس توى تعليمي بين الثانوية
العامة والجامعة .ويبين الجدول ) (١أھم البيانات عن أعمار العينات.
الجدول ) :(١بيانات اعمار عينات الدراسة
الجنسية

نساء

رجال

ع

ت
*٤،٤٩
٠،٥٣

ن

م

ع

ن

م

السوريون

١٠٣

٣٨،٦٢

٧،٤٣

١٠١

٣٤،٢٥

٦،٤٤

الفلسطينيون

١١٣

٣٦،٢٧

٨،٤٤

١١٣

٣٥،٧٠

٧،٥٧

* دالة إحصائيًا عند مستوى .٠،٠٠١

 .٦المقياس:
 ٦٫١القائمة العربية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية
وضع عبد الخالق )٢٠٢٠؛  (Abdel-Khalek, 2018, 2019ھذه القائمة اعتمادًا على وعاء بنود شمل )(٤٥٥
بندًا ،مشتقًا من تراث العوامل الخمسة الكبرى ،لتقدير عوامل :العصابية ،واالنبساط ،والقبول ،والتفتح ،واإلتقان .وطبقت
البنود الخاصة بكل عامل على عينة مستقلة من طالب الجامعة )العينة اإلجمالية ن =  .(١،١٦١وحسبت معامالت االرتباط
بين كل بند والدرجة الكلية في العامل بعد حذف البند  ،Item remainderواستبقى ) (٢٠بندًا لھا أعلى االرتباطات ببقية
البنود في العامل الواحد.
ثم استخدمت عينة أخرى )ن =  (٤٥٠من طالب الجامعة ،لحساب االرتباط بين كل بند من البنود العشرين،
والدرجة الكلية في نفس العامل في مقياس "كوستا ،وماك كري" (Costa & McCrae, 1992, 2008) ،NEO-FFI
واستبقيت البنود الستة ذات أعلى االرتباطات في كل عامل ،وتشير إلى الصدق المرتفع المرتبط بالمحك .ثم طبقت نظرية
االستجابة للمفردة ) Item response theoryانظر ،(Thissen & Steinberg, 2009:ونتج عن ذلك حذف بند واحد
من كل عامل )حسين ،وعبد الخالق٢٠١٩ ،؛  ،(Hussein & Abdel-Khalek, 2021وتشتمل ھذه القائمة على )(٢٥
بنداً :خمسة بنود لكل عامل.

 ٦٫٢تطبيق المقياس
طبق مقياس الدراسة ) (١٥أخصائية اجتماعية ممن يعملن في مؤسسات المجتمع المدني ،مثل جمعية المرأة
الخيرية ،وجمعية النجدة ،وبيت أطفال الصمود بلبنان ،حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى قرابة  ٥٤وحدة كل وحدة كانت
تتكون من  ٨إلى  ١٠أفراد.
وطبق المقياس في شھري فبراير ومارس لعام  .٢٠٢٢وحرص على تدريب االختصاصيات االجتماعيات
ال) (١٥على كيفية تطبيق المقياس .وطلب منھن مراجعة االستجابة على مقياس الدراسة ،والتأكد من عدم ترك أي بند من
بنود المقياس دون إجابة.

 ٦٫٣التحليل اإلحصائي للبيانات
استخدمت المجموعة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSS, 2009لتحليل البيانات ،وحسبت اإلحصاءات
الوصفية ،واختبار "ت" ،وذلك الختبار الفرضين األول والثاني ،ومعامالت "بيرسون" لالرتباط الختبار الفرض الثالث،
وتحليل المكونات األساسية الختبار الفرض الرابع.

 .٧النتائج
يعرض الجدول ) (٢معامالت ثبات القائمة العربية لعوامل الشخصية الخمسة والصدق المرتبط بالمحك ،كما حسب في
دراسة سابقة.
الجدول ) :(٢معامالت الثبات والصدق لقائمة الشخصية
عوامل الشخصية
االنبساط
العصابية
التفتح
القبول
اإلتقان

ألفا
٠،٧٨
٠،٧٩
٠،٧٢
٠،٧٥
٠،٨٠

عن) :عبد الخالق.(٢٠٢٠ ،

الثبات
إعادة التطبيق
٠،٨١
٠،٩٠
٠،٩١
٠،٨٩
٠،٨٧

)أ(
٠،٨٢
٠،٨٥
٠،٥٣
٠،٤٩
٠،٦٨

الصدق المرتبط بالمحك
)ب(
٠،٧٤
٠،٦٣
٠،٦١
٠،٥٠
٠،٧٣

ويتضح من الجدول ) (٢أن معامالت الثبات والصدق للقائمة العربية تتراوح بين المقبولة والمرتفعة.
ويبين الجدول ) (٣معامالت ثبات ألفا من وضع "كرونباخ" ،كما حسبت باستخدام عينة الدراسة الحالية.
الجدول ) :(٣معامالت الثبات ألفا كرونباخ في عينة الدراسة الحالية
العوامل
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان

سوريات
٠،٨٢
٠،٦٦
٠،٧٣
٠،٦١
٠،٦٩

سوريون
٠،٨٠
٠،٧٣
٠،٨٧
٠،٧٠
٠،٨٠

فلسطينيات
٠،٨١
٠،٨٤
٠،٩٠
٠،٨٦
٠،٨٥

فلسطينيون
٠،٧٦
٠،٨٦
٠،٩٣
٠،٩٠
٠،٨٧

ومن قراءة الجدول ) ،(٣يتض ح أن جميع معامالت ثبات ألفا تراوحت بين  ،٠،٦١و ،٠،٩٣مع مالحظة أن المعامالت
التي تقل عن  ٠،٧ھي ثالثة معامالت فقط ،وتوجد كلھا في عينة الس وريات ،وعلى العموم ،فإن معامالت ثبات ألفا تعد بين
المقبولة والمرتفعة ،نظراً لقصر طول مقاييس العوامل الخمسة )خمسة بنود لكل عامل(.
ويعرض الجدول ) (٤اإلحصاءات الوصفية لعوامل الشخصية والفروق بين الجنسين من السوريين.
الجدول ) :(٤المتوسط )م( واالنحراف المعياري )ع( وقيم "ت" للفروق بين الرجال )ن =  (١٠٣والنساء )ن =  (١٠١السوريين
العوامل
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان

رجال
م
١٣،٣٣
١٠،٦٩
١٥،٣٦
١٣،٢٩
١٥،٢٢

نساء
ع
٣،٣٠
٣،٤٢
٣،٣٦
٣،٣١
٣،٦٢

ع
٣،٠١
٣،٩٥
٢،٨٩
٢،٨٧
٢،٦٩

م
١٣،٦١
١١،٧٣
١٥،٥٢
١٣،٧١
١٥،٣٠

ت

الداللة

٠،٦٤
٢،٢٠
٠،٣٨
٠،٩٧
٠،١٦

٠،٠٥
-

ويتضح من الجدول ) (٤أن الفرق الدال إحصائيًا الوحيد بين الجنسين من السوريين ،لعامل العصابية ،إذ كان متوسط
النساء أعلى من الرجال.
ويقدم الجدول ) (٥اإلحصاءات الوصفية لعوامل الشخصية والفروق بين الجنسين من الفلسطينين.
الجدول ) :(٥المتوسط )م( واالنحراف المعياري )ع( وقيم "ت" للفروق بين الرجال )ن =  (١١٣والنساء )ن =  (١١٣الفلسطينيين
العوامل
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان

رجال
م
١٣،٥٣
٨،٦٥
١٤،٨٢
١٣،١٦
١٤،٩٦

نساء
ع
٣،٥٧
٢،٩٣
٣،٧٨
٤،٣٩
٤،٠٥

م
١٤،٤٠
٩،٦٣
١٤،٩٦
١٣،٨٤
١٥،٠٦

ع
٣،٣٢
٣،٠٦
٣،٢٢
٣،٦٨
٣،٤٠

ت

الداللة

١،٨٩
٢،٤٤
٠،٣٠
١،٢٦
٠،٢١

٠،٠١٥
-

ومن قراءة الجدول ) ،(٥وكما ھو الحال في العينة الس ورية ،فإن الفرق الوحيد الدال إحص ائيًا بين الجنس ين من
فلسطين ،لعامل العصابية ،إذ كان متوسط النساء أعلى من الرجال.
ويقدم الجدول ) (٦الفروق في عوامل الشخصية بين الرجال من سوريا وفلسطين.
الجدول ) :(٦الفروق بين متوسطات عوامل الشخصية لدى السوريين )ن =  (١٠٣والفلسطينيين الرجال )ن = (١١٣
العوامل
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان

سوريون
م
١٣،٣٣
١٠،٦٩
١٥،٣٦
١٣،٢٩
١٥،٢٢

فلسطينيون
ع
٣،٣٠
٣،٤٢
٣،٣٦
٣،٣١
٣،٦٢

م
١٣،٥٣
٨،٦٥
١٤،٨٢
١٣،١٦
١٤،٩٦

ع
٣،٥٧
٢،٩٣
٣،٧٨
٤،٣٩
٤،٠٥

ت

الداللة

٠،٤٣
٤،٦٨
١،١٠
٠،٢٥
٠،٥١

٠،٠٠٠١
-

ويظھر من قراءة الجدول ) ،(٦أن الفرق الوحيد الدال إحص ائيًا بين عينتي الرجال من س وريا وفلس طين ،لعامل
العصابية ،إذ كان متوسط الفلسطينيين أقل.

ويبين الجدول ) (٧الفروق في عوامل الشخصية بين عينتي سوريا وفلسطين من النساء.
الجدول ) :(٧الفروق بين متوسطات عوامل الشخصية لدى السوريات )ن =  (١٠١والفلسطينيات )ن = (١١٣
العوامل
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان

سوريات
م
١٣،٦١
١١،٧٣
١٥،٥٢
١٣،٧١
١٥،٣٠

فلسطينيات
م
١٤،٤٠
٩،٦٣
١٤،٩٦
١٣،٨٤
١٥،٠٦

ع
٣،٠١
٣،٩٥
٢،٨٩
٢،٨٧
٢،٦٩

ع
٣،٣٢
٣،٠٦
٣،٢٢
٣،٦٨
٣،٤٠

ت

الداللة

١،٧٠
٤،٣٢
١،٣٤
٠،٢٨
٠،٥٦

٠،٠٠٠١
-

ويتض ح من قراءة الجدول ) (٧أن الفرق الوحيد الدال إحص ائيًا يوجد في عامل العص ابية ،إذ كان متوس ط الس وريات
أعلى من الفلسطينيات.
ويبين الجدول ) ،(٨معامالت ارتباط "بيرسون" بين عوامل الشخصية لدى عينتي سوريا وفلسطين.
الجدول ) :(٨معامالت ارتباط "بيرسون" بين عوامل الشخصية لدى المجموعة الكلية من السوريين )ن = ٢٠٤؛ المثلث العلوي(
والفلسطينيين )ن = ٢٢٦؛ المثلث السفلي(
عوامل الشخصية
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان

العصابية
**٠،٢٩٧ـــــــ
**٠،٢٢٩**٠،٢٨٧**٠،٣٣٥-

االنبساط
ـــــــ
**٠،٤٦٠**٠،٤٧٦
**٠،٥٣٤
**٠،٥٠٦

القبول
**٠،٣١٥
 ٠،١١٤ـــــــ
**٠،٥٤١
**٠،٦٤٩

التفتح
٠،٠٧٥
٠،٠١٥
**٠،٣٥٥
ـــــــ
**٠،٧٥٠

اإلتقان
٠،٠٨٨
٠،٠٠٥
**٠،٤٨٤
**٠،٦٠٢
ـــــــ

** دال إحصائيًا عند مستوى .٠،٠١

وتدل النظرة الس ريعة إلى الجدول ) ،(٨أن عدد معامالت االرتباط الدالة إحص ائيًا بين عوامل الش خص ية ،تختلف
اختالفًا كبيرًا بين العينتين ،إذ كانت خمس ة معامالت دالة في العينة الس ورية ،وعش رة في العينة الفلس طينية؛ أي أن عدد
معامالت االرتباط الدالة في العينة الفلسطينية ضعف نظيرتھا في العينة السورية.
ثم أجري التحليل العاملي لمعامالت االرتباط بطريقة المكونات األس اس ية ،واتخذ معيار "كايزر" للعامل الدال بأنه ما
كان له جذر كامن ≤  ،١،٠وبمراجعة الجدول ) ،(٩يتض ح اس تخراج عاملين في العينة الس ورية ،يمكن أن يس ميا" :الش خص ية
المتزنة" ،و"العصابية في مقابل االنبساط" ،واستوعب ھذان العامالن  %٦٧من التباين المستخرج.
أما في العينة الفلس طينية من الجنس ين ،فقد اس تخرج عامل واحد ثنائي القطب ،اس توعب  %٥٩من التباين المش ترك،
ويمكن تسميته" :الشخصية المتزنة في مقابل العصابية".
الجدول ) :(٩المكونات األساسية لمعامالت االرتباط بين العوامل الخمسة للشخصية لدى السوريين )ن =  (٢٠٤والفلسطينيين )ن =
 (٢٢٦من الجنسين مجتمعين
عوامل الشخصية
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان
الجذر الكامن
 %للتباين
التباين الكلي

سوريون
٢
٠،٧٩٦
٠،٧٨٠٠،٣٦٨
٠،٠٧٤٠،٠٢٠١،٣٨٢
٢٧،٦٤٨

١
٠،١٥١
٠،٠٧٨
٠،٦٩٣
٠،٨٣٠
٠،٨٧٩
١،٩٧٠
٣٩،٤٠٤

فلسطينيون
١
٠،٧٧٢
٠،٥٤٥٠،٧٧٣
٠،٨٣٩
٠،٨٧٢
٢،٩٥٥
٥٩،٠٩١

٦٧،٠٥٢

وحيث إنه ال توجد بيانات معيارية عن عوامل الش خص ية لدى الس وريين والفلس طينيين قبل نزوحھم إلى لبنان ،فقد قام
الباحثون بإجراء مقارنة – تقريبية -بين الس وريين والفلس طينيين بعد نزوحھم إلى لبنان ،وبيانات عينة مص رية من الموظفين
والموظفات ،أجريت في عام  ،٢٠١٩ولھم متوس ط عمر يقترب جدًا من متوس ط العينتين الس ورية والفلس طينية )م = ،٣٤،١
ع = ) (٨،٩انظر :ع بد ال خالق ،٢٠٢٠ ،ص  .(٤٤ويبين ال جدول ) (١٠متوس طات المجمو عات الثالث ب عد جمع ب يا نات
الجنسين.

الجدول ) :(١٠متوسط عوامل الشخصية لدى السوريين )ن =  (٢٠٤والفلسطينيين )ن =  (٢٢٦والمصريين )ن =  (٤٤٧من
الجنسين مجتمعين
عوامل الشخصية
االنبساط
العصابية
القبول
التفتح
اإلتقان

السوريون
١٣،٤٧
١١،٠٣
١٥،٤٤
١٣،٥٠
١٥،٢٦

المتوسطات
الفلسطينيون
١٣،٩٧
٩،١٤
١٤،٨٩
١٣،٥٠
١٥،٠١

المصريون
١٢،٧٥
١١،٢٩
١٣،٠٨
١٦،٠٩
١٣،٩٤

وبقراءة الجدول ) (١٠يتضح ما يلي:
 -١السوريون والفلسطينيون لھم متوسط أعلى في عامل االنبساط من المصريين.
 -٢متوسط عامل العصابية لدى السوريين والمصريين متقارب ،ولكنه أقل عند الفلسطينيين.
 -٣أعلى متوسط لعامل القبول يوجد في العينة السورية ،يليه العينة الفلسطينية.
 -٤متوسط عامل التفتح لدى السوريين والفلسطينيين متطابق ،ولدى المصريين أعلى.
 -٥متوسط عامل اإلتقان عند السوريين والفلسطينيين متقارب جدًا ،وأعلى من متوسط المصريين.

 .٨مناقشة النتائج
يعد النزوح اإلجباري لإلنسان من وطنه ،خبرة عصيبة بدرجة شديدة ،فلم يترك الفلسطيني والسوري وطنه بإرادته ،بل
تركه قس ًرا من جراء الحرب أو االضطھاد أو التھجير .ومن ثم؛ فمن المتوقع أن تكون خبرة النزوح القسري خارج الوطن،
خبرة ضاغطة على الطاقات التكيفية لھذا اإلنسان الذي واجه ظل ًما بينًا .وكما سبق أن بينا ،فعلى الرغم من أن الشخصية اإلنسانية
ذات ثبات نسبي ،فإنھا يمكن أن تتأثر بالظروف االجتماعية ،والضغوط النفسية ،ويأتي على رأسھا خبرة النزوح وترك الوطن.
على أن مرور الزمن ،واستمرار الخبرة ،والتيقن من أنه ال يوجد حل آخر ،كل ذلك يحرك إمكانات التكيف لدى ھذا
اإلنسان ،وھو ما يجعله مضطرًا إلى التوافق مع ھذه الظروف الجديدة التي لم يعتدھا قبل ذلك .وبقدر شدة الضغوط ،والحاجة
الماسة إلى التكيف ،يكون تأثير ذلك في عوامل الشخصية .وقد حققت ھذه الدراسة ،األھداف التي بدأت بھا.
وفيما يختص بالھدف األول ،والمختص بالفروق بين الجنسين في عوامل الشخصية ،فقد ظھر أن الفرق الوحيد الدال
إحصائيا ً بين الجنسين ،يوجد في عامل العصابية ،إذ كان متوسط النساء أعلى من الرجال ،وانطبق ذلك على العينة السورية
)الجدول  (٤والفلسطينية )الجدول  .(٥وتتفق ھذه النتيجة ،مع عدد كبير من البحوث العالمية والعربية ،ففي ) (٣٢دراسة سابقة،
كان متوسط النساء أعلى من الرجال في العصابية في  %٨٤،٤من الدراسات )انظرAbdel-Khalek, 2013, 2018b, :
& 2021; Abdel-Khalek & Eysenck, 1983; Costa et al, 2021; Escorial & Navas, 2007; Eysenck
Eysenck, 1975; Feingold, 1994; Lynn & Martin, 1997; Sharma & Gulati, 205).
وقد اقترح الباحثون نظريات مختلفة لتفسير الفروق بين الجنسين في العصابية ،والقلق ،والوجدان السلبي ،ويمكن أن
تصنف ھذه النظريات إلى النظريات البيولوجية ،ومن بينھا أن التغيرات الدورية لإلستروجين والبروجستيرون لدى النساء ،تزيد
من االستجابة للضغوط التي تؤدي إلى العصابية واالكتئاب والقلق ) ،(Seeman, 1997وباإلضافة إلى النظريات البيولوجية
عن الفروق بين الجنسين ،فإن النظريات االجتماعية الثقافية لھا دور مھم ،ومن بينھا نظرية التعلم االجتماعي )النمذجة
والمحاكاة( ،وكذلك النظريات المعرفية التطورية ،ونظرية مخطط النوع )الجنس( ونظرية الضغوط الناتجة عن النوع
).(Jacklin, 1989
وفيما يتعلق بالمجتمعات العربية ،فإن التقاليد تؤكد الترتيب الھرمي في األسرة ،بحيث تكون القوامة والسيطرة للذكور
على اإلناث ،واألكبر سنًا على األصغر ،ويذكر فخر اإلسالم ) ،(Fakhr-El-Islam, 2000أن الولد يعطي مزيدًا من الحرية،
والسلطة ،والمسئولية على البنت ،ويؤكد مركز المرأة العربية اعتمادًا على التقاليد ،الخضوع واالعتمادية بوصفھا خصائص
أنثوية مھمة في تنشئة البنات )ص .(١٢٣
ومن الالفت للنظر ،أن الفروق بين الجنسين في عوامل االنبساط ،والقبول ،والتفتح ،واإلتقان ،لم تكن دالة إحصائيًا في
العينتين السورية والفلسطينية ،وذلك على العكس من الفروق في العصابية كما أسلفنا .ومن الممكن أن يشير ذلك ،إلى أن أھم
العوامل في التكيف لظروف نزوح الفرد من وطنه ،ھو الدرجة المنخفضة في عامل العصابية ،أو عكسه :االتزان الوجداني.
وفيما يختص بالھدف الثاني لھذه الدراسة ،فعند مقارنة متوسطات عوامل الشخصية بين السوريين والفلسطينيين من
الرجال ،ومن النساء – اتضح – مرة ثانية -أن الفرق الوحيد الدال إحصائيًا في عوامل الشخصية ،يوجد في عامل العصابية فقط،
إذ كان متوسط السوريين من الرجال والنساء أعلى من نظيره لدى الفلسطينيين ،ويمكن أن يفسر ذلك ،بالفترة الزمنية التي قضتھا
كل عينة في النزوح من الوطن ،فھذه الفترة طويلة جدًا )منذ عام  (١٩٤٨لدى الفلسطينيين ،وأقصر كثيرًا عند النازحين السوريين
)منذ عام  ،(٢٠١١ويمكن أن يفسر الفرق في العصابية بين ھاتين المجموعتين ،على أساس أن طول فترة النزوح لدى
الفلسطينيين ،يزيد من آليات التكيف لھذا الوضع لديھم ،بالمقارنة إلى العينة السورية.
وقد تلخص الھدف الثالث لھذه الدراسة ،في استكشاف معامالت االرتباط بين عوامل الشخصية لدى العينتين ،وقد أسفرت
النتائج عن اختالف كبير بين السوريين والفلسطينيين في عدد معامالت االرتباط الدالة إحصائيًا ،إذ كانت ھذه المعامالت الدالة
خمسة في العينة السورية ،وعشرة في العينة الفلسطينية ،وال يدري الباحثون في ھذه الدراسة ،سببًا محددًا لھذه النتيجة ،ومن
الممكن افتراض أن طول فترة بقاء الفلسطينيين في النزوح إلى لبنان ،قد يجعل المشاركين يربطون بين مختلف عوامل الشخصية،
ولكن ھذه النتيجة تحتاج إلى فحص أدق.
والختبار الھدف الثالث لھذه الدراسة ،استخدم تحليل المكونات األساسية ،وأسفر عن استخراج عاملين في العينة السورية،
سميا" :الشخصية المتزنة" ،و"العصابية في مقابل االنبساط" ،في حين استخرج عامل واحد في العينة الفلسطينية ،سمي:

"الشخصية المتزنة في مقابل العصابية" .وقد افترض بعض الباحثين في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،وجود عامل عام
للشخصية ) ،General factor of personality (GFPيستوعب قمة الھرم ،بنفس الدرجة ،التي يشغل فيھا العامل العام
للقدرات العقلية ،قمة تنظيم القدرات المعرفية ) (Erdle & Rushton, 2010; Rushton & Irwing, 2008وقد أمكن
استخراج العامل العام للشخصية ،في عدد كبير من العينات ،عن طريق مختلف اإلجراءات ،وشملت أكبر عينة في ھذا المجال
) (٦٢٨،٦٤٠مشار ًكا ،أجابوا عن قائمة العوامل الخمسة الكبرى ) ،(Erdle et al., 2010وقد وجد "راشتون" وزمالؤه
) ،(Rushton et al., 2009أن العامل العام للشخصية ،مستقل عن طريقة التحليل اإلحصائية لعينات من المعلمين ،واآلباء،
واألطفال ،الذين أجابوا عن العوامل الخمسة .وھذا الموضوع جدير بدراسة مستقلة.
وفيما يتعلق بمقارنة متوسطات العوامل الخمسة بمتوسطات عينة تعيش في بيئة مستقرة كمصر ،وھذا ھو الھدف الخامس
لھذه الدراسة ،فقد اتضح أن السوريين والفلسطينيين لھم متوسط أعلى من المصريين في عامل االنبساط ،وھو ما يسھل لھم
التعامل في البيئة الجديدة ،ويتفق ذلك مع نتيجة مفادھا أن أعلى متوسط لعامل القبول يوجد في العينة السورية ،يليه الفلسطينية،
وعامل القبول شبيه بعامل االنبساط ،في اتصاله بالعالقات بين األشخاص ،وھي سمة يحتاج إليھا اإلنسان النازح من بلده ،لتسيير
أمور حياته ،وأھمھا البحث عن عمل .وفيما يختص بعامل العصابية ،فإن أقل متوسط وجد في العينة الفلسطينية ،والتي يتوقع أن
يكون توافقھا للظروف الجديدة أفضل من أفراد العينة السورية ،التي لھا متوسط في العصابية قريب ج ًدا من متوسط المصريين.
وأما عامل التفتح ،فھو متطابق بين العينتين :السورية والفلسطينية ،ولكنه أقل في نظيره في العينة المصرية ،ومن الممكن
افتراض أن عناصر عامل التفتح ،تعد اقل تطلبًا في ظروف النزوح ،والترك القسري للوطن ،إذ تشتمل ھذه العناصر على نوع
من الرفاھية العقلية ،من مثل :الخيال النشط ،والحساسية للجمال ،وتفضيل التنوع ،وحب االستطالع العقلي ،واستقالل األحكام.
وأخيرًا ،فإن متوسط عامل اإلتقان متقارب جدًا بين السوريين والفلسطينيين ،وأعلى من متوسط المصريين ،ويمكن أن يفسر
ذلك ،بأن موقف النازحين وظروفھم تتطلب مزيدًا من اإلتقان ،واإلنجاز ،بالمقارنة إلى المصريين الذين يعيشون في بيئة أكثر
استقرارًا.

 .٩حدود الدراسة
على الرغم من إجراء ھذه الدراس ة في ظروف ص عبة من عدة نواح ،فإن حجم العينة الكلية مناس ب جدًا )ن = ،(٤٣٠
كما أن ثبات القائمة العربية للعوامل الخمس ة للش خص ية بين المقبول والمرتفع ،فإن بعض جوانب النقص تجدر اإلش ارة إليھا،
ومن بينھا أنه كان ينبغي جمع بعض المعلومات االجتماعية والديموجرافية عن أفراد ھذه العينة ،ومنھا الحالة األس رية ،وأنواع
المھن ،والدخل ،كما أن المقارنة بالعينة المصرية أمر محفوف بمخاطر عدة.

 .١٠الخالصة
أجريت ھذه الدراسة على عينة من الالجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان )ن =  ،(٤٣٠أجابوا عن القائمة العربية
للعوامل الخمس ة الكبرى للش خص ية ،وأس فرت النتائج عن ارتفاع متوس ط الس وريين والس وريات في عامل العص ابية ،وكش ف
تحليل المكونات األس اس ية عن عاملين في العينة الس ورية ،س ميا" :الش خص ية المتزنة" ،و"العص ابية في مقابل االنبس اط" ،في
حين اس تخرج في العينة الفلس طينية عامل واحد ثنائي القطب س مي "الش خص ية المتزنة في مقابل العص ابية" .وبمقارنة ھاتين
العينتين بعينة مصرية تعيش في ظروف مستقرة ،ظھرت بعض الفروق بينھم في عوامل الشخصية ،وأھم ھذه الفروق ،ارتفاع
متوس ط عوامل :االنبس اط ،والقبول ،واإلتقان ،لدى ھاتين العينتين ،مقارنة بالعينة المص رية ،وھو ما يس اعدھم على التوافق
للظروف الراھنة.
تضارب المصالح :يعلن الباحثون أنه ال تضارب في المصالح فيما يختص ببيانات ھذه الدراسة ،وكتابة المخطوط.
التمويل :لم يحصل ھذا البحث على أي تمويل.
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